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Past stand biomass is important information for the researches of the forest response to climate change. Especially, Canada’s 
boreal forest area covers 21~27 % of the global boreal forests (Brandt et al. 2013) and its change of growth may have large 
impact on carbon dynamics in boreal region. However, the data of stand measurements are limited in this region and what will 
happen to the forest growth responded to the climate change is unclear. The purpose of this research is to estimate past stand 
biomass utilizing stand structural reconstruction technique, OAZ method (Osawa et al. 2005), which can estimate past stand 
structure quantitatively without knowledge of previous stand measurement, and analyze the correlation to climate in the past.   
 
過去の林分現存量は、近年の気候変動に対する森林の応答を研究する上で重要な情報である。特に、カナダ北方
林は地球全体の北方林の 21~27％を占める面積を持ち（Brandt et al. 2013）極北域における炭素動態に大きな影響を
与えると思われるが、過去の毎木調査データの蓄積は少なく、気候変動に対し森林の成長が林分レベルでどう変
化するかはわかっていない。本研究では、過去に全く調査がされていない森林にも適用できる林分構造復元法
（OAZ 法）(Osawa et al. 2005)を用いて、過去の林分現存量変化を復元し、気候との相関を調べることを目的とし
た。カナダ、ノースウエスト準州フォートスミスにおいて、Jack Pine (Pinus banksiana)と Black Spruce (Picea 
mariana)の単純同齢林で毎木調査を行い、またそれぞれの林分で６～８本の木を伐採し樹幹解析を行った。これに
より得られた伐採木の過去の幹材積をもとに OAZ 法を適用し過去の林分現存量を推定した。林分現存量変化から













Fig.1. Reconstructed biomass growth of Black Spruce (B44) and Jack Pine (P61) stands. 
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